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箇所に記す場合，の二つのケースに用いられている，ということになる。
（1）  日の出で（ざ）ラむ〔未〕時に，〔於〕道場の中にして淨黑の食を食セヨ。 （85頁 3）






















































































（2）  是の四（はしら）の如來，各〔於〕其の座に，趺を跏（ね）て〔而〕坐（し）たまひヌ。 
 （7頁）
   是四如來，各於其座，跏趺而坐。
6 不読字用法として当該漢字の前後の自立語に読み添えられる語を示す。なお，当該漢字字体を読んでいる
不読字以外の訓法は，記していない。いずれ別項で報告する予定である。
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（3）  シカレドモ諸の有情の於に，厭背を生シたまはヌ〔不〕，是レ如來の行なり。 （17頁）

















あらわれる「之」を分類すると，概ね以下の 3品詞 6用法に分類できる 8。
1. 代名詞
これ（事物代名詞・三人称）　10例
（4）  既供養已所有供食，貿之取直。復爲供養。（事物代名詞） （150頁）
これ（人称代名詞・三人称）　1例
7 『漢語大詞典』が「之」字の項目で挙げる意味は，次の 9種（大分類）である（稿者が日本語に改めて挙げ













（6）  如是三千大千世界所有種種香雲香盖，皆是金光明最勝王經威神之力。 （106頁）
（7）  何者化身亦應身，謂住有餘涅槃之身。 （26頁）
②主語－「之」－述語　17例
（8）  一切諸佛菩薩之所住處。 （27頁）
③音節数を調整，意味は持たない。　2例（この例あるいは①か）
（9）  時諸王子，作是議已，各起慈心悽傷愍念，共觀羸，目不暫移，俳佪久之，倶捨而去。  
 （190頁）
3. 連詞（接続詞）　「而」　2例



































1 代名詞 11 加点 「を」 5
不読 不読 6














③意味を持たない 2 不読 不読 2
3 連詞 2 加点 「を」 1
不読 不読 1
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   如是三千大千世界所有種種香雲香盖，皆是金光明最勝王經威神之力。
（17）（=（7）） 何者化身にも亦應身にもありといふとならば，謂（は）ク有餘涅槃に住せる〔之〕
身ゾ。 （26頁）










   如是功德不及如前隨喜功德千分之一
（19）  一時薄伽梵，王舍城鷲峯山の頂に，〔於〕最も淸淨にして甚深なる法界の諸佛（の）〔之〕
境たる，如來の所居に在（し）キ。 （1頁）














   是解脱分善根所攝…，佛世尊之所知見不可稱量，無礙淸淨，如是，所有功德善根悉以廻施
一切衆生，不住相心。
（22）  體無しと謂（は）むとには非ず。虚空い烟雲塵霧に〔之〕障蔽（せ）所レたり。 （29頁）













   時諸王子，作是議已，各起慈心悽傷愍念，共觀羸虎，目不暫移，俳佪久之，倶捨而去。
（24）  尓時世尊，諸の大衆の爲に，長者子の昔の縁を説（き）たまふ〔之〕。 （182頁）
















   時彼長者，聞子請已，以復伽他而答之曰，……
（26）  尓時四天王，佛を讃歎したてまつり已【に】しかば，世尊亦伽他を以て〔而〕答（へ）て
〔之〕曰（は）ク…… （115頁）


















































































表 2　 『最勝王経』平安初期点における「而」字の訓法 表 3　 『最勝王経』平安初期点における「於」字の訓法
加点 53 （しか）して 5 加点 116 （おい）て・（おい）ては 58
（しか）も 44 （こ）れ／読み添え「を」 1
（しか）るものを 2 （これ）が 2
（しかる）ものを 1 （ため）に・（ため）には 52
しかしながらも 1 （もと）むるときには 1
不読 111 読み添え「（しか）れども」 4 して 1
読み添え「いへども」 1 のみに 1
読み添え「か」 1 不読 630 読み添え「いは」 1
読み添え「して」 7 読み添え「が」 1
読み添え「ために」 1 読み添え「ことを」 1
読み添え「て」・「てか」 44 読み添え「す～」 3
読み添え「として」・「とを」 2 読み添え「たるを」 2
読み添え「に」・「にして」 12 読み添え「て」 3
読み添え「は」 1 読み添え「と」・「と～」 15
読み添え「もちて」・「もつて」 16 読み添え「ときには」 2
読み添え「ものを」 1 読み添え「に」・「に～」 423
読み添え「より」・「よりして」 4 読み添え「の」・「の～」 10
読み添え「を」 4 読み添え「は」 4
不読 13 読み添え「までに」 2
注 1 読み添え「より」・「よりして」 12







































　ところで，西大寺本『最勝王経』に白点が書き込まれた 830年前後から 80年ほど後の 907年に，











（31）  位記等未書出，仍明日可令入眼之由蔵人永光奏 （『権記』長保 6（1004）年 1月 5日）
































































































































































A Reexamination of the Silent Characters in the Kunten Materials of the 
Early Heian Period: A Study of the Language of Kunten Materials Based on 
Corpora and Digitized Texts
YANAGIHARA Etsuko
Adjunct Researcher, Language Change Division, Research Department, NINJAL
Abstract
Kunten materials in the early Heian period hold great importance in determining aspects of Old 
Japanese between the materials from antiquity and the kana literature of the Heian period after the 
Kokin Waka Collection. The publication of these kunten materials, which have heretofore been 
published only in books, in new formats such as electronic texts, XML files, or corpora will help 
reveal how Old Japanese evolved in the Heian period. This study surveyed and analyzed the muted 
characters in kunten materials in the early Heian period metrically through the use of electronic 
texts (currently being compiled) of the Golden Light Sutra (Saidaiji version).
  This research has revealed different aspects in reading these texts of what is called okiji, 
Chinese characters unread in later Japanese readings. For example, the character 之 tended to be 
read not as a postpositional particle but as a word supplying a preceding or following noun with 
necessary meaning, like such characters as 而 or 於 that were sometimes used as nominative or 
conjunctive particles in Japanese. This suggests that in the early Heian period people tended not to 
identify each Chinese character with a particular meaning in Japanese in a one-to-one fashion but 
to understand that in practice a postpositional particle simply appeared after a noun or a clause.
  Moreover, in light of the slight differences in the rules of kundoku in the early Heian period 
and later periods, it is possible to explain why characteristic wording in kirokutai ( Japanization of 
Chinese writings) in and after the mid-Heian period developed. For instance, we know that 之 in 
可之由 was unread but was always written in kirokutai. If we suppose that 之 was not perceived as 
a postpositional particle but only as a sign marking the end of a phrase or clause in the early Heian 
period (when kirokutai was created), we can explain the rise of syntactic conventions to avoid 
misinterpreting quotations and the background that enabled it to arise.
Key words:  Golden Light Sutra (Saidaiji version, early Heian period), kunten materials, unread 
characters, kirokutai, electronic text
